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Abstract 
There have been strong demands for appJying anaJog computers in many forms of nonlinear 
transfer characteristics. In this problem the technique of varistor function generators is a hopeful 
one. In the DuogJas Aircraft Company's Quadratron functIon generators， varistors are used in gen噌
z 
erating th巴 voltagetransfer characteristics of the forms XoニaXiand Xo = bX，!: in which exponent 
n is 2， 3， 4， 5 and 6. 
In this paper， are presented some advanced techniques in which a portion of any nonlinear 
characteristic is approximated by the varistor function generators and then al portions of this 
nonlinear characteristic are connected in series. This technique may be provide more excellent 




















I=KE'混 (1 ) 














8r ・- NO.75 (50V， 7.4lmA) aJ 20.C 
ムー ー-A NO.75 (50 V， 8.75肌 A)a.t 55.C ?????



























0-一一一o : NO. 2 + 4 J< n 
ム一一-1::，. : NO.20 
40 X一一一× NO.2 




































E= lR。十Cl1/η ( 2) 










??? (3 ) 
(3)式においてラ希望する nをヲ印加電圧 El> E2時のパリスタ戸電流 11とLの比の値を R
を変化する乙とにより求める。図-4に示すのは n= 1.85をうるために行なった測定結果で，
先ず E1=50Y， E2=40Yの2点において電流値を測定しうその比が 1)12=1.511になる様に直
列抵抗を trialand errorで決定した。 測定回路を図-3に示す。 図中 Y.T.Y・M:真空管電
圧計(入力インピ F ダンス 11MQ)，A:直流電流計 (0.5級)， E:直流可変型安定化電源を示
す。本実験は指数 2.2~2.7 のもの約 100 個について行なったが， R の値は 1KQ~4KQ の範囲
であった。
4. パリスター基本回路






















eo = KRe~' (4 ) 
また，入力々と出力 eoの聞にも指数関係が存在するからラ入出力聞の非直線指数を n'，係数
をK'とすると







抵抗引指 数[ 係 主t 係 数
R (k.Q) I n' K' (V) R (k.Q) I n' K' (V) 
0.5 2.14 6.3x 10-4 2.7 8 1.49 5.5x 10-2 15.8 
1 2.02 1.7x10-3 5.0 10 1.43 7.5xlO--2 20.0 
2 1.84 6.0x 10-3 8.0 15 1.41 8.4x 10-2 20.5 
3 1.76 1.1x10-2 10.5 20 1.2 2.0xlO-1 21.0 
4 1.73 1.4 X 10-2 12.2 50 1.13 3.9xlO-1 32.5 
5 1.68 1.9 X 10-2 14.0 100 1.08 5.6xlO-1 37.5 
6 1.60 3.0xlO--2 15.9 250 1.0 8.0xlO--1 40.0 
7 1.57 3.4x 10-2 17.8 500 1.0 8.6xlO-1 43.0 












































































































































































































































































































































② P，=0.2， P23=0.3に調整(始点 10V，区間幅0.75V)





② Pj4=0.35， P24=0.4に調整(始点 17.5V，区間幅 10V)
@ 入力電圧を④端子に接続し，Zf.=5.4 MQに調整。
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